























































































































































Il Dernberg, T and McDougall, D, Macroeconomics (2nd 1976, 

























Il 121 Il 121 131 141 121 131 
年度 譲渡所得 前年比 課税所時 限界醍率 平崎税率 課税万所帯円 阻界醍率 平均税率
億円 百 万円 出 % % % 
40 1,618 60 tl下 10 10.00 叩oa超 42 28.17 
41 2,170 134.1 60超 12 11.00 1200 46 31.73 
42 2,626 121.0 120 , 14 12.00 1500 50 36.30 
43 2,983 113 6 180 , 16 13.00 2000 55 42.53 
44 11,678 391.5 240 , 18 14.00 30CO 60 46.90 
45 15,238 130.5 300 , 21 15.75 40CO 55 52 93 
46 30,990 203.4 400 , 24 17.40 6000 70 57.20 
47 32,99' 106.5 500φ 27 19.00 soa 75 
48 61,670 186.9 回Oφ 30 20.57 
49 16,551 26 8 700φ 34 22.25 
50 29 '766 179.8 800 , 3E 25.40 



























































































τ~0.1455+0. CD00058芯 R＇ ~0.8580 
所得税負担の公平化 81
(2）第 1 階層～第 8階層｛YT~lOOO万円以下に対して）
t ~0.0928+0.0000021 ＇ιR＇~0.9988 
昭和46年度税率表において（全課税所得階層に対して）




























(!) (2) (3) (4) 15) (6) 
所得階級 所得金額 課税所得 算出税額 平均税率 税負担額 乎白書抽醐率
100万円以下 69千5円I z認 2trs 3話 長官 4 I垢0 
150 1260. 7 499.3 49.93 3 96 53 9 4 28 
200 1752.2 881.0 93.72 5 35 101.9 5.81 
300 2451.3 羽田 8 182 23 7 43 197 8 8.07 
400 3449 3 2550 2 339.03 9 83 370.! 10.73 
500 4467.8 355' .0 536.13 12 00 586.6 13.13 
700 5890,8 4966. 5 861. 96 14 63 945 2 16.04 
l叩0 8264 .4 t担79 1558.28 18 85 1674.0 20.25 
2000 13529,5 12603 7 3657.70 27 03 3517 3 26 on 
3000 24005 7 23067.3 8947.01 37.27 7831.6 32.62 
5即日 37854.6 36957 4 16934 44 44.73 12575.4 33.22 










































Il 121 13) 
ii！号階踊 課税所得 利子所得 利子以外
課税所得
千阿 子円 予円
l凹O万円以下 7347.9 11.2 7336. 7 
2000 • 12603 7 14.3 12589.4 
3田0 , 23C67 3 22 1 23045.2 
5000φ 36957.4 38 1 36919.3 
5凹O万円組 89272 0 40.6 89231.4 
171 181 191 
所得階組 総合課税額 171 161 納税者融
千円 子同 人
1000万円以下 1558.28 0 448 139539 
2田0 , 3657 70 2.288 113789 
3回0 , 8947 01 5.525 22709 
5000 , 169：担44 11.430 11823 
5000万円組 52714 00 18.000 6137 
（計）
11~ 1-0 nro 
所得陪組 「総合」 利子所得比 判子所得
平均税率 121× 191 
雪＆ % 百万円
1000万円以下 18 85 0.13 1562.83 
2000 , 27.03 0.11 i627 .18 
3COO • 37 27 0.09 501.87 
5000 , 44.73 0 10 450.45 
5凹O万円包 58.47 0 05 249.16 
（計） 4391.49 




1554 47 3 36 1557 .83 
3651 12 4.29 3655 41 
8934.85 6.63 8旧148 
16911 58 11.43 16田301 
52曲400 12.00 52696.00 
10 ll 11~ 
181×191 所得額 「分自E」平均醍準
百万円 千円 % 
62. 513 8264.4 18 84 
260.349 13529.5 27 01 
125.467 24005 7 37.24 
135.136 37854 6 44 70 

































































fl) (2) (3( 
所得陪紐 課税R刑専 配当所得 配当以外課税H所得
子同 千円 千円
1000 HPll1f 7担7.9 437.9 6910.0 
20COφ 12603. 7 1129.3 11474.4 
3000φ 23C67. 3 1890 8 21176.5 
5000 , 36957.4 2951.8 34005.6 
5000 ，，，］錨 89272.0 6663.8 826C8 2 
171 181 f91 
所得階級 総合課税額 171 161 納税者世
千円 予円 人
1000万円以下 1558.28 16.91 139539 
2000 , 3臼7.70 149.66 113789 
3000φ 8'47 01 472. 70 22709 
sco , 16田444 885.54 11820 
5000万円担 52714.00 2998. 71 6137 
（計）
II~ l-0 日目
所得階級 171 OIJ 「分離」 「総合」平均税率 平均税率
千円 % % 
1000万円以F 1446.61 17.30 17.50 
2000 , 3597.54 25.48 26 59 
3000 , 8891.01 35.07 37.04 
5000 4伊 16854 90 42 18 44.52 
















































































































Il 121 131 
所得階紐 納税者故 平均配当所得 配当所i尋Il×121
人 千円 百万円
100万円以下 1300137 5.6 7280.8 
150 4歩 1145796 6.6 7562 3 
200 , 752965 12.4 9336 .8 
300 ' 7日621 26.6 20072.9 
400 4助 344660 60 2 20748 5 
500 , 189033 120.1 227田 9
700 ' 207230 357 2 74022.6 
1000 4助 139539 437.9 61104.1 
2000 , 113789 1129 3 128501.9 
3000 ， 22709 1890 8 42938 2 
5000 , 11823 2951 8 34899.1 













































Il 121 131 141 151 161 171 
長期譲渡 長期誼瞳 「分離」 「総合」計 税収差 長期譲渡 「骨盤J所揖 所得比 税額計 税額 所得総額 平絹醍率
子I'/ % 千円 千円 百万円 百万円 % 
IOOfi'i 4.0 0.57 26. 7• 26 3• - 520 OS 52畑，窃 3 85 
150 ' 7 8 0.61 50 71 49.54 -!340 58 剖37.21 4 .02 
200' 16.9 0 96 95. 07 93 72 -1016.50 12百~5.11 5.42 
300φ 39.5 1 61 184. 60 183 23 -1788.45 2抑制7.日 7 53 
400 ' 92.8 2 69 担089 339 03 - 641 07 31984.45 9 88 
500 ' 173. 7 3 89 回4.39 536 13 担8.92 3回明5田 II 96 
700φ !307 .2 22 19 819 89 861 91 8718 17 訂0891.05 13 91 
l凹0' 17日.3 21 34 1380.50 1558 28 24凶724 2輔副9.12 16 70 
20凹。 2147 2 15 89 316!.l 7 3657. 70 路499白 24担7.74 2"36 
3佃0' 6749.8 28 12 6716.01 8担701 筑泌63.78 1臼2別.21 27 98 
5田0• 14740 .o 38 94 11429 .57 16934 44 白107.72 174271 Il 30.19 
5000ii"' 56100.2 62.23 25883 .12 52714 00 164881 1 3442加.93 28 71 
資料： r申告所得税の実態」昭和49年 （計） 3応479!)1 1554596.95 
121~1111所得， 131長期譲渡所得×0.2＋その他所得への総合課税額；
14）~課税所得への総合課税額＝第3表 131























税額を税率表から算出しこれをもとすると， t。＝も／〔（もI5) + Yw〕，
T,=To+(4＇心Is)t＂，平均税率は主／ Yである。同様に10分10乗方
式によってy，が課税された場合の税額τ。は，（Y,/10)+ Ywに対する税
額を算出しこれを To'とすると， 1: =To'／〔（Y,/10)+Y.，〕，＇！；，＝ To'
92 特集経済学

































































































































































11 121 131 141 151 161 
所得階層 分離課税 現行税制 H晶告書離 10分10釆方式 5分5来方式 金額輯告課閥
% % % % % % 
I 1仰互早 3.85 3 74 3.79 左 3.79 
2 150 • 4.02 3.90 3.96 に 3.93 
3 200 • 5.42 左 5 23 5.34 同 5.35 
4 300 • 7.53 に 7.21 7.40 ヒ 7.4l 
5 400 • 9.88 
同
9.34 9.71 9.72 9.83 
6 回0, II. 96 11.18 11，τ8 11.81 12 00 
7 700 • 
ヒ
13.91 10.95 13.03 13 19 14.63 
8 IOCO • 16 70 14.58 16.60 16 82 18 85 
9 2田0, 23.36 22.75 24.日 24 92 27.03 
10 3凹0, 27 .98 29.08 32.55 33.14 37 27 
11 5凹0• 30.19 32.74 38.28 39 18 44.73 
12 5凹0高内 28.71 43.00 35 98 47.43 47.77 58.47 



































(1977 .12. 20) 
注
(I) rシャウプ使節団日本税制報告書』（1949,G.H.Q.) vol. I, ch 5, B; 
vol. Il, Appendh B. 
96 




Under the current income tax law in Japan, many special trea田町也 of
taxable income are encroaching the rule of vertically equitable allocation of 
tax burden. Among them, the separated taxatlon on interest and dividend 
incomes and also on由ecapllal gain realized by selling land or buildings held 
over自veyears are sharply decreasing actual progr田sivenessof tax rates 
(Table 3, column (6)) If al kinds of taxable income were taxed 
comprehensively，出epro単ressivenessof income tax rates would substanl!ally 
increase (Table 3, column (4)) The comprehensive taxation 1s the basic rule 
which any eq・出品.bleincome tax system must hold as Shoup Commission had 
strongly emphasized in 1950, but afterwards this rule has been gradually 
encroached in Japanese tax system. 
In this paper, I have tried to calculate the effec11ve average tax rate （回x
burden/income before tax) of each income class based on the alternative 
income tax systems and estimate the resulting revenue gam 
If interest and dividend income were taxed on出ecomprehensive bases that 
is the sum of al kinds of taxable income, the effective average tax rates of 
high町 incomeclasses (more than 10 million Yens annual income) might 
increase 1 -3 % and the resulting added revenue gain would be 260 billion 
Yens compared with them brought from the present separated taxation 
system where 30 % tax四teapplied tn 197 4. 
The capital gains realized from selling land or buildings are also separated 
from other mcome and taxed by 20 % rate. This special甘田trnentof cap11al 
gain was aimed to depress the increasmg land price by promoting supply of 
land. Though it seems to be effective on出ispurpose, the treatment could 
largely decrease the tax burden of higher mcome classes. As Table 8 column 
(1) compared with (6) shows, 1 could halve the effective tax rate of the 
97 
high田tincome clas, so that bring on regressive tax burden. If these capital 
gams were taxed on the comprehensive bases, the revenue would increase by 
360 billion Yens. 
Now current budget of Japanese central government has enormous deficit 
over 30 %. The revenue in口ease1s regarded to be the urgent need for 
managing our public finance. The culculat1on and the estimation of this 
paper shows it is feasible and necessary to reform our present income tax 
system mto more equitable one which also can brmg a substantial revenue 
increase目
